











Policy Evaluation of Private University Reform: Applying for Type 1 Status
Shinji Matsumiya
Abstract: This study investigated policy evaluations in private university reform by Panel Data 
Analysis, with a focus on universities that apply for type 1 status. In particular, the main study 
questions were: (1) what kind of universities has applied for type 1 status? (2) Has educational 
investment increased because of the application or because these universities have applied 
for type 1 status? (3) How are the four representative approaches (“IR” “Assessment” “Classes 
Evaluation” “Numbering”) specified in related to the first and second questions? The results 
show that large universities or those that do not require resources for educational investment 
are applying for type 1 status to obtain funds. “Numbering” that explain the systematic 
nature of curriculum was the only approach that positively influenced application for type 1 
status. Applying for type 1 status was found to have a rather negative effect on educational 
investment. In addition, the increase in educational investment proved that the size of the 
university, its age of history, or individualized education were effective. In addition, among the 
four representative approaches that positively influenced educational investment, “Numbering” 
was the most representative. The primary results show the (1) Differentiation by function 
by subsidy guidance is not promoted, rather it may have a negative effects; 2) the necessary 
scientific basis in the government’s selection of institutional functions; and 3) these policy 
evaluations hobble small-scale universities, which find it difficult to apply for funding.
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（自己資金比率 = 自己資金（純資産） ÷ 総資産）
資金力
単位：百万円
（運用可能資産 = 流動資産 ＋ 特定資産 ＋
























N M SD N M SD N M SD
w ave 242 1 0 242 2 0 242 3 0
附属病院ダミー 242 0.058 0.234 242 0.058 0.234 242 0.058 0.234
傘下の総学生数 153 69.903 83.282 166 72.821 85.520 179 67.764 78.035
学生数 227 37.240 54.971 234 36.254 54.181 242 35.399 53.600
偏差値 235 -1.133 5.221 235 -0.524 5.161 218 -8.094 5.947
設置年 242 27.021 20.077 242 27.021 20.077 242 27.021 20.077
ST比 211 23.289 10.701 227 22.443 9.702 242 21.996 9.520
人件費依存率 242 86.497 47.329 242 87.373 49.100 242 87.965 52.149
健全性 242 86.150 8.804 242 86.197 9.322 242 86.074 8.476
資金力 242 15614.040 21532.930 242 15657.500 21619.530 242 15756.360 21860.840
定員充足率 220 98.588 16.447 230 97.128 16.623 242 97.417 29.328
IR 242 0.773 1.565 242 1.339 1.909 242 2.269 2.065
学修把握 242 2.293 2.421 242 3.062 2.374 242 3.909 2.021
授業評価 242 3.723 3.889 242 4.397 4.008 242 6.021 4.027
ナンバリング 242 0.793 1.268 242 1.165 1.387 242 1.620 1.416
教育投資 242 31.546 7.140 242 31.598 6.995 242 31.764 6.935
タイプ1申請ダミー 231 0.805 0.397 237 0.831 0.375 235 0.885 0.320
変数




























w ave 1.7676 0.6171 1.4884 0.3745 0.9709 0.3451 0.9741 0.2739
附属病院ダミー 121.5912 446.8727 15.9201 30.9909 204.6020 716.9276 35.9739 78.4749
傘下の総学生数 0.9883 0.0090 0.9922 0.0056 0.9922 0.0086 0.9943 0.0060
学生数 1.0593 * 0.0300 1.0461 * 0.0196 1.0404 † 0.0249 1.0284 † 0.0166
偏差値 0.9313 0.0578 0.9501 0.0382 0.9374 0.0572 0.9577 0.0425
設置年 0.9912 0.0202 0.9968 0.0122 0.9932 0.0187 0.9981 0.0129
ST比 1.0178 0.0588 1.0225 0.0369 1.0485 0.0561 1.0472 0.0399
人件費依存率 0.9894 0.0123 0.9930 0.0066 0.9893 0.0121 0.9909 0.0077
健全性 1.0834 † 0.0519 1.0407 0.0260 1.0696 0.0458 1.0376 0.0265
資金力 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000
定員充足率 1.0026 0.0137 1.0018 0.0089 1.0002 0.0149 0.9997 0.0114









n 455 455 455 455








O R SE O R
変量効果ロジット・モデル プーリング・モデル








































w ave 0.5822 ** 0.2136 0.5735 0.4006 0.5590 ** 0.2120 0.5727 0.3921
附属病院ダミー 8.8722 ** 2.4445 6.9731 *** 1.6437 9.4764 *** 2.3271 7.2371 *** 1.6164
傘下の総学生数 -0.0127 0.0101 -0.0042 0.0069 -0.0111 0.0096 -0.0042 0.0067
学生数 0.0392 ** 0.0145 0.0187 * 0.0099 0.0339 * 0.0138 0.0171 † 0.0097
偏差値 -0.0101 0.0392 0.0532 0.0564 -0.0119 0.0388 0.0451 0.0555
設置年 -0.0599 * 0.0276 -0.0641 ** 0.0192 -0.0745 ** 0.0267 -0.0753 *** 0.0193
ST比 -0.1302 * 0.0545 -0.1326 ** 0.0447 -0.1219 * 0.0530 -0.1316 ** 0.0448
人件費依存率 0.0094 0.0116 0.0110 0.0082 0.0037 0.0111 0.0083 0.0081
健全性 0.1554 ** 0.0587 0.0813 † 0.0433 0.1332 * 0.0565 0.0800 † 0.0428
資金力 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
定員充足率 -0.0078 0.0119 -0.0152 0.0130 -0.0043 0.0115 -0.0101 0.0128
IR -0.0694 0.1003 -0.0075 0.1560 -0.0790 0.0990 0.0076 0.1526
学修把握 -0.0914 0.0924 -0.2240 0.1422 -0.0546 0.0922 -0.2091 0.1405
授業評価 -0.0359 0.0496 0.1034 0.0722 -0.0388 0.0492 0.0822 0.0710
ナンバリング 0.2433 0.1604 -0.0023 0.2323 0.2884 † 0.1596 0.0771 0.2299
5459.09112.1-3725.0†2779.0-ーミダ請申1プイタ
定数項 20.9300 *** 5.7702 28.2917 *** 4.4337 23.8524 *** 5.5409 29.4426 *** 4.3552









† p <  0.1, * p <  0.05, ** p <  0.01, *** p <  0.001，信頼区間は省略
変量効果モデル プーリング・モデル
Coef. SE C oef. SE
変量効果モデル プーリング・モデル





















































































































































































































































・ JSPS 科研費 JP16H03780（基盤研究 (C)）「大学の全
学マネジメントと学長のリーダーシップについての
国際比較研究」（研究代表者：大場淳）
・ JSPS 科研費16H02067 （基盤研究 (A)）「大学へのファ
ンディングの変化と大学経営管理改革に関する国際
比較研究」（研究代表者：丸山文裕）
・ JSPS 科研費 JP16H03780（基盤研究 (B)）「持続可能
な大学組織の探索：組織の規模と範囲・組織間関係
の現状・変容・存続の分析」（研究代表者：村澤昌崇）
・ 文部科学省機能強化経費「大学における教育研究の
生産性向上に関する国際共同研究」
・ 文部科学省特別教育研究経費（戦略的研究推進経費）
「21世紀知識基盤社会における大学・大学院の改革
の具体的方策に関する研究－2007 年骨太方針をふ
まえて－」
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